
















Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry (2003)が








松 田 寿 一
（Ethnopoetics）の主唱者で数々のアンソロジーの編纂者としても知られ












１ Blyの “Deep Image”
英米詩についての一般向けの紹介書 The Norton Anthologyは詩史上
に “the Deep Image school”（ディープ・イメージ派）を明確に位置づ
けた上で、彼らを “neosurrealists who used images to gain access to
 
unconscious or spiritual levels of experience”と呼び、“Bly speaks of
 
the‘underground image’;his poetry can be thought of as an under-
ground or,better,a mystical imagism.”（370-1）と説明を加えている。
「無意識的でスピリチュアルな経験へと導くイメージ」「ネオ・シュール
レアリスムや神秘主義的イマジズム」といった性格を有する詩を志向す
る（した）詩人としては他にW.S. Merwin, James Wright, Galway
 
Kinnell,Mark Strand,James Tate,Charles Simicなど日本でもよく知
られる詩人たちの名をあげることができる。さらにLouis Simpson、
William Staffordなどにもこうした傾向の作品は見うけられる。
しかし、Rothenbergが “I have a feeling something is being born
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 today(or-reborn).［...］The thing I felt‘being born’was an American
 






DEEP IMAGE:Late fifties, early sixties:one response to the
 
re-opening of American poetry at this time was a new considera-
tion of “image”as a power latent in all poetry and thought.
Attention to “deep image”(derived from Spanish and French
 
Surrealism,archaic and primitive poetry etc.)centered in maga-
zines like Trobar (ed.Robert Kelly and George Economou)and
 
Poems from the Floating World (ed.Jerome Rothenberg),while
 
related concerns with“image”informed Robert Bly’s Fifties and
 
Sixties. Kelly’s concern with a synthesis of “deep image”and







つはKellyらによる詩誌 Trobar、Rothenberg主宰の Poems from the
 











ともあれ、Blyの “Deep Image”との遭遇は The Fifties Vol.2に掲
載された“On English and American Poetry”（1959）においてである。
Both (＝ poets in the universities and poets in Los Angeles and
 
San Francisco)are as far from the modern tradition of the deep
 
images of the unconscious as possible.［...］They are as far from
 
the French tradition of Rimbaud and Eluard as could be
 
















“Some Thoughts on Lorca and Rene?Char”（1959）においてBlyは、
イマジズムを単なる「絵画主義」だとして“Deep Image”と峻別しよう
とする。
Even the Imagists were misnamed:they did not write in images
 
from the unconscious,as Lorca or Neruda,but in simple pictures,
such as“petals on a wet black bough,”and Pound,for instance,
continues to write in pictures,［…］but pictures are not images.
And without these true images,this water from the unconscious,












An image and a picture differ in that the image［…］cannot be
 
drawn from or inserted back into the real world.［…］Like
 
Bonnefoy’s“interior sea lighted by turning eagles,”it cannot be
 
seen in real life. A picture,on the other hand,is drawn from the
 
objective “real”world. “Petals on a wet, black bough”can
 





ことができない。また、Poundの “Petals on a wet,black bough”が単





示するLorcaの “Black horses and sinister/people are riding/over
 













The Norton Anthologyが “Bly speaks of the‘underground image’”
とした “underground image”にかなうBlyの短詩を例示すればおそら
く次のような作品であろう。
An owl on the dark waters
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And horses that are seen riderless on moonlit nights
 




All of these mean
 




The cry of seagulls. (“Riderless Horses”Light 58)
この詩を収めるBlyの第２詩集 Light Around the Body（1968）には60
年代アメリカの政治や社会の暗部をシュールレアリスティックな手法で
映し出した作品が多く含まれているが、Ekbert Faasが評したように、
この短詩に漂う“the phantasmagoria of the subconscious with compa-
rable convincingness and magic”（203）は英米圏では稀であった??。し
かし、感覚世界を通して内面の深層あるいは古層を言語空間へと浮上さ
せる表現はしだいにアメリカ詩にも浸透する。この詩にはKellyが
“Deep Image”の特性について “the image,after its first appearance
 
as dark sound,still lingers as a resonance”と形容したようなLorcaの
ドゥエンデ（duende）を連想させる暗い響きの表出が認められる。また
Kellyが “demonstrations of the fruitfulness of the approach to the
 
poem via deep image”（Trobar）と記したRothenbergの処女詩集
White Sun Black Sun（1960）の世界にも通底するだろう。しかし“Rider-
less Horses”に先行する詩集 Silence in the Snowy Fields（1962）の最








The grass is half-covered with snow.
It was the sort of snowfall that starts in late afternoon,
And now the little houses of the grass are growing dark.
?
If I reached my hands down,near the earth,
I could take handfuls of darkness!
A darkness was always there,which we never noticed.
?
As the snow grows heavier,the cornstalks fade farther away,
And the barn moves nearer to the house,
The barn moves all alone in the growing storm.
?
The barn is full of corn,and moving toward us now,
Like a hulk blown toward us in a storm at sea;

















































“a union of Rexroth and some twentieth century Spanish poets”と
語っている（Talking 23）。アメリカの偉大な自然詩人としてBlyが尊敬
するRexrothに加えて「スペイン語圏の詩人たち」からインスピレー
ションを受けたとすれば、Machadoの “You know the secret corri-
dors/of the soul,the roads that dreams take,/and the calm evening/










 chadoのそれに近い。Blyは同時期に書かれた “A Wrong Turning in
 
American Poetry” というエッセイでアメリカ詩の状況を “spiritual
 
life”“revolutionary feeling―in either language or politics”“image”
“the unconscious”の欠落によって説明したが（American Poetry 25-
36）、その際、真っ先に掲げたのは “spiritual life”の欠如であった。





“The Dead World and the Live World”（1966)??の中で、「神なる自
然」（Gott-natur）という概念や “news of the universe”という、いわ
ば「自然や宇宙の側から運ばれてくる詩」の今日的重要性を説くドイツ
の精神医学者Georg Groddeckに共鳴したBlyは後年そうした世界を
描き出す詩のアンソロジーNews of the Universe（1980）を出版する。






He believed that the young man or young woman should give up
 
tending the machine of civilization and instead farm the soul.
［…］When we fight for the soul and its life,we receive as reward
 
not fame,not wages,not friends,but what is already in the soul,
a freshness that no one can destroy,that animals and trees share.
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も分かち持っているさわやかさ」（a freshness that no one can destroy,
that animals and trees share）とは自然との、あるいは宇宙との有機的
つながりのことである。自覚的ではないにせよ、それは「魂のうちにす







（the inner world）、「不可視の世界」（the invisible world）、「もう一つ
の世界」（the other world）と呼んできた。ある詩句においては、それ





























































えられず、脈絡のない断片と化す。BlyはNews of the Universeの中で、
世界との親密な関係の喪失によってもたらされた実存的な恐怖や痛みを




ひとつの試みだと述べる―“Rilke in this poem is describing a practi-
cal way to heal the Descartes wound”（News 251）。
一方、アメリカ人の精神的苦境の淵源としてのデカルト的精神の問題































































味づける「魂」の働きの重要性を指摘する。“Snowfall in the Afternoon”
が「イメージ」と「無意識」との関係に示唆を与えるとしたならば、こ







I am driving;it is dusk;Minnesota.
The stubble field catches the last growth of the sun.
The soybeans are breathing on all sides.
Old men are sitting before their houses on carseats
 
In the small towns. I am happy.
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The moon rising above the turkey sheds.
?
The small world of the car
 
Plunge through the deep fields of the night,
On the road from Willmar to Milan.
This solitude covered with iron
 
Moves through the fields of night
 
Penetrated by the noises of crickets.
?
Nearly to Milan,suddenly a small bridge,
And water kneeling in the moonlight.
In small towns the houses are built right on the ground;
The lamplight falls on all fours in the grass.
When I reach the river,the full moon covers it;
A few people are talking low in a boat.（Silence 20）
























































［I］love his genius at metaphorical thinking. All mythological
 
thinking,as Joseph Campbell has so often stated,is metaphori-
cal,and difficult to us for that reason. Thoreau noticed that an
 
insect egg got caught inside an apple-wood table and hatched
 
years after its secretion. Such a physical fact when seen meta-
phorically,carries the observer into the soul or the inner world or
 
the invisible world. Thoreau did not throw away the fact of the
 
insect egg and its slow hatching,but loved it as a fact,until it
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 carried him to the soul. He was a master of metaphorical
 











「はじめに」でふれたように80年代末の “What the Images Can Do”
というエッセイの中でBlyは「イメージ」の持つ意味を再考する。その





的に重なり合うことがわかる。Blyは “The image belongs with the
 




















Poetry I think is a healing process,and when a person tries to
 
write poetry with depth,he will find himself guided along paths
 
that will heal him.［…］If our society were strong and spiritually
 
healthy, it would heal us. But our society is not like that, so
 
















も考えられる。一方、Robert Duncan（1919-88）も “Deep Image”と
いう語に対して次のような疑問を投げかけている―“One inch is deep,
two feet deep,how deep?It’s like,what is important and what trivial?
In my sense of things,there is nothing trivial,so that everything has
 
to have depth since it relates throughout.”（Faas 70）
2)“In a Station of the Metro”の原詩（２行）と対訳は以下の通りであ




3)Blyは Galway Kinnellによるこの詩の英訳（詩集On the Motion and
 
Immobitity of Douve所収）を参照している。
4)Faasは Eliotの The Waste Landにおける“And bats with baby faces
 
in the violet light/Whistled,and beat their wings/And crawled head
 
downward down a blackened wall”などの詩行を引用している。これ
らのイメージはBlyが絶賛していたものでもある（Talking 263）。
5)Breslinはこのエッセイの中にBlyの政治心理的（psycho-political）な
現実の見方の典型を読み取り、“In 1966,Robert Bly attacked poetry of
‘the dead world,’which studies the conscious lives of people within
 




as a manifestation of national aggression.”（Breslin xiii）と述べてい









7)1995年に出版されたアンソロジーThe Soul Is Here for Its Own Joyで
は明確に “soul”が使用されている。ちなみにBlyがこのアンソロジー
に収めた詩人はDante,Do?gen,Goethe,Hafez,Jime?nez,Kabir,Lalla,
Li Po, Mirabai, Mary Oliver, Owl Woman, Rilke, Rumi, Blake,
Dickinson,Donne,Hopkins,Stevens,Yeatsであり、Stevensを除くと
英米のモダニストはほとんど含まれていない。
8)Keatsの原文から関係部分のみ引用する。“Call the world if you please










（the union of senses）というのも一例である」として、芭蕉の句の英訳
“The temple bells stops, /But the sound keeps coming/Out of the
 
flowers.”をあげ、“That’s something that an imagist couldn’t do,or
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